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症 例 報 告
慢性骨髄性白血病慢性期治療中に発症した原発性乳癌の１例
久 保 尊 子１），法 村 尚 子１），坂 本 晋 一１），監 崎 孝一郎１），三 浦 一 真１），











化学療法にて効果判定 RECIST PR（Partial Response）
を得られたため右乳頭乳輪温存乳房全切除術＋腋窩郭清













































右乳房 AC 領 域 に３５mm の mass あ り。不 整 形，not-
circumscribed，heterogeneous，fast/washout。






以上の所見より，cT２N１M０ Stage ⅡB と診断した。
乳房温存手術を希望され，まず術前化学療法を施行する
運びとなった。




























A：乳腺腫瘍部のエコーを示す。矢印（→）は右乳房 C 区域の halo を伴う境界不明瞭な 9 mm 大の腫瘤
影を示す。この腫瘍に連続して乳頭近傍まで斑状の低エコー域が広がり，内部に点状高エコーを認めた。
B：右腋窩リンパ節は累々と腫大を認め，リンパ門は消失していた。
久 保 尊 子 他１８０
高度の効果 完全奏功（Grade３）に非常に近い効果が
あるが，ごく少量の浸潤癌細胞が残存していた。

























EC 療法，DOC 療法ともに grade３の好中球減少を認め
Fig．３ 胸部 CT
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SUMMARY
A female patient in her４０s was admitted because of right breast swelling and pain. She had
been taking Nilotinib（a molecular targeted drug）for ４months as treatment for chronic-phase
chronic myelogenous leukemia. She was diagnosed with advanced breast cancer by cytology and
histological examinations. She received neoadjuvant chemotherapy and had obtained a partial
response. She then underwent a nipple-sparing mastectomy and axillary lymph node dissection.
Therefore, in this patient, breast cancer and chronic myelogenous leukemia coexisted.
Chemotherapy for breast cancer and a molecular targeted drug for chronic-phase chronic
myelogenous leukemia were administered concurrently.
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